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３ ３６５ ３級 AM７ AM７
２ ３３５ ２級 AM６ AM６
１ ３０５ １級 AM５ AM５
Ⅳ
３ ２８５ TA４ ３級 AM４ AM４
２ ２７０ TA３ ２級
１ ２５５ TA２ １級 AM３ AM３
Ⅲ
３ ２４０ TA１ ３級 AM２ AM２
２ ２２５ ２級
１ ２１５ P３ １級 AM１ AM１
Ⅱ
３ １９０ P２ ３級
２ １８０ ２級
１ １７０ P１ １級
Ⅰ
３ １５５ O３ ３級
２ １４５ O２ ２級
１ １４０ O１ １級
出所）Eyraud et al（１９８９）。松村（２０００）p．２２の表１－１をも参照した。
注）金属産業の職務等級は１９７５年７月２１日の全国協定を基本としている。製造部門労働者（ouvriers）の列の O１～O３は
旧 OS（ouvriers spécialisés）であって，１９８０年１月３０日の改訂によってそのほとんどが P１に格付けされ，同改訂以降
は，O１～O３は研修員等の例外的な雇用にのみ適用されている（村松，２０００，p．２５）。また，Pは専門工
（professionnels），TAは工場技術工（techniciens d’atelier）である。AM（agents de maîtrise）は管理職であり，同じ AM
であっても製造部門と製造部門以外では最低保障賃金が異なる。例えば，２００８年の製造部門の AM１の年間保証賃金は
１７，９３１ユーロであるが，製造部門以外の AM１のそれは１６，７９４ユーロである。


























１９９８年部門協定を修正した修正部門協定（Avenant du 29 janvier 2000 à l’accord national du 28 juillet


















































































































２４０ － ６８，９２８ ６８，９２８ ６８，９２８ ６８，９２８
１８０ － ５１，６９６ ５１，６９６ ５１，６９６ ５１，６９６
１３５ ３３，７１５ ３８，７７２ ４３，８２９ ４３，８２９ ４３，８２９
１３０ ３２，４６６ ３７，３３６ ４２，２０６ ４２，２０６ ４２，２０６
１２５ ３１，２１７ ３５，９００ ４０，５８３ ４０，５８３ ４０，５８３
１２０ ２９，９６９ ３４，４６４ ３８，９５９ ３８，９５９ ３８，９５９
１１４ ２８，４７０ ３２，７４１ ３７，０１１ ３７，０１１ ３８，７７２
１０８ ２６，９７２ ３１，０１８ ３５，０６３ ３５，０６３ ３８，７７２
１００ ２４，９７４ ２８，７２０ ３２，４６６ ３２，４６６ ３８，７７２
９２ ２２，９７６ ２６，４２２ ２９，８６９ ２９，８６９ ３８，７７２
８６ ２１，４７８ ２４，６９９ ２７，９２１ ２７，９２１ ３８，７７２
８０ １９，９７９ ２２，９７６ ２５，９７３ ２５，９７３ ３８，７７２
７６ １８，９８０ ２１，８２７ ２４，６７４ － －
６８ １６，９８２ １９，５３０ ２２，０７７ － －
６０ １４，９８４ １７，２３２ １９，４８０ － －
出所）金属産業の２００７年１２月１３日の全国協定（Accord national du 13 décembre 2007 sur le barème des appointements minimaux


















































技 術 者 免 許 BP,
BT）
８６ ３３５ Ⅴ２ Ⅴ２（AM６）
８０ ３０５ Ⅴ１ Ⅴ１（AM５）
７６ ２８５ Ⅳ３ Ⅳ３ Ⅳ３（AM４）
６８ ２７０ Ⅳ２（TA３） Ⅳ２
C
６０ ２５５ Ⅳ１（TA２） Ⅳ１ Ⅳ１（AM３）























出所）金属産業団体協約による職務等級表及び CNCP（Commission Nationale de la Certification Professionnelle）の教育水準
規定（décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, le 21 mars 196９による），UIMM
の示す職能資格カテゴリーと教育水準との対応表に基づいて，筆者が作成。




















（ingénieurs et cadres confirmés）に格付けされる。ここで有資格者とは，①１９３４年７月１０日の法（Loi
















































































































































１００ ３９５ Ⅱ １６
９２ ３６５ Ⅴ３ Ⅴ３（AM７） １５
８６ ３３５ Ⅴ２ Ⅴ２（AM６） １４
８０ ３０５ Ⅴ１ Ⅴ１（AM５） １３
７６ ２８５ Ⅳ３（TA４） Ⅳ３ Ⅳ３（AM４） １２
６８ ２７０ Ⅳ２（TA３） Ⅳ２ １１
６０ ２５５ Ⅳ１（TA２） Ⅳ１ Ⅳ１（AM３） １０
２４０ Ⅲ３（TA１） Ⅲ３ Ⅲ３（AM２） ９
２２５ Ⅲ２ ８
２１５ Ⅲ１（P３） Ⅲ１ Ⅲ１（AM１） ７
１９０ Ⅱ３（P２） Ⅱ３ ６
１８０ Ⅱ２ ５
１７０ Ⅱ１（P１） Ⅱ１ ４
１５５ Ⅰ３（O３） Ⅰ３ ３
１４５ Ⅰ２（O２） Ⅰ２ ２
























よって製造部門では１９７５年職務等級のⅣ１以上の技術工（TA : techniciens d’atelier），レベル３以上の







































































CFTC, CFE−CGC）は２０００年の修正部門協定を２００３年４月１４日の修正協定（Avenant du 14 avril 2003 à





























































































５ ２００６年３月３日の修正協定については公報（JO 310９）において公布されたテキストでは Avenant du 3 mars 2006であ
るが，金属産業では Accord national du 3 mars 2006 portant avenant à l’accord national du 28 juillet 1998 modifié sur
l’organisation du temps de travail dans la métallurgie, à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie






















































































（以上，La Découverte, 2004 ; Andolfatto, Labbé, 2000による。）
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Laws and Union-Management Relations :
Union-Management Agreements and ‘Cadres’ Issue
in the French Metal Industry facing the 35-Hour Working Week
Koichi Shimizu
Abstract :
In 1998, the French socialist Government stipulated the first law on the 35-hour working week, which fixed
the conditions for a company receiving a reduction in social security payments. That is, the company had to
conform working hours to the legal 35 hours a week by concluding a union-management agreement. In this
paper, we show the strategies of the French Employers’ Association of the Metal Industry (UIMM) facing such
a situation by analysing its agreements concluded with unions. The first issue treats the reaction of the UIMM,
which aimed to sidestep the impact of the 35 hours law, but had to make a concession facing the critique coming
from the socialist Government. Second, we explain what the French ‘cadres’ are, and the UIMM’s strategy to
accord a qualification of the cadre to lower hierarchy of managers for assuring sufficient working hours of these
people. This is because the 35-hour working week is not applied to the cadres. Third, we show the modifications
of the union-management agreement after the right-wing Government amending the working hours laws,
stipulated by the left-wing Government. Showing the dynamic relations between laws and union-management
agreements, we can explain the dynamics between the law as a rule of the game and the behavior of the players,
i.e. the employers’ association and the unions, as well as the importance of the union-management relations in
deciding labor conditions even in the France.
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